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Enzalutamide, an androgen receptor antagonist, is a standard drug for the treatment of castration-
resistant prostate cancer. A 77-year-old man developed a seizure after administration of enzalutamide.
The patient presented with general fatigue and high fever approximately 5 weeks after oral administration of
enzalutamide. Several days later, a seizure attack occurred at home, resulting in cardiopulmonary arrest.
The patient was taken to the hospital emergency room but could not be resuscitated.
(Hinyokika Kiyo 63 : 431-433, 2017 DOI : 10.14989/ActaUrolJap_63_10_431)












患 者 : 77歳，男性
主 訴 : 痙攣，心肺停止





現病歴 : 前立腺癌（iPSA : 93.67 ng/ml，GS : 4＋
4＝8，cT3bN0M0）に対して2010年12月からホルモン
療法を開始．2011年 8 月から強度変調放射線治療
（IMRT）を 74 Gy/37 Fr 照射した．2012年 7月，多発
リンパ節転移が出現し交替療法を行うが無効であった
ため，2013年 1月からドセタキセル投与を開始，計16
コース施行も PSA は徐々に上昇したため，2014年 6
月からエンザルタミド 160 mg で内服を開始した
（PSA 6.59 ng/ml）．副作用なく内服できていたが，投
与開始33日目に全身倦怠感が出現したため内服を中止






搬送時検査所見 : 血液検査で Alb 2.2 g/dl，AST
213 U/l，ALT 55 U/l，LDH 1,008 U/l，BUN 12.9
mg/dl，Cr 1.03 mg/dl，CRP 7.17 mg/dl，Na 137 mEq/
l，K 5.5 mEq/l，Cl 106 mEq/l，検血は凝固しており
測定できず．
経 過 : 当院搬送時，心肺停止状態であり，心肺蘇
生法を施行するも心肺再開せず，死亡確認を行った．
病理解剖は希望されなかった．
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Table 2. Cases in which seizure was induced by enzalutamide in Japanese post-marketing survey results
年齢 発症日 転帰 背景因子
1 80歳代 Day 37 回復 脳卒中の既往，抗うつ薬，抗精神病薬，オピオイドの使用
2 80歳代 Day 42 回復 リスク因子なし
3 70歳代 不明 不明 抗精神病薬，NSAIDs，プレガバリン使用
4 70歳代 Day 9 軽快 気管支拡張剤，NSAIDs 使用
5 70歳代 Day 8 回復 慢性硬膜下血腫，オピオイド使用
6 80歳代 Day 10 軽快 塩酸ドネペジル塩酸塩使用
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